
















The purpose of this paper is to clarify the features of relationship lending in
Japan in comparison with relationship lending in the United States. The average
transaction period between financial institutes and Small and Medium　-sized
Enterprises in Japan is by far longer than that in the United States, and
enterprises may continue transactions with the same financial institute for　30
years. Whether such a long period is needed for producing soft information or
mitigating asymmetries of information is questionable, so it is necessary to
consider other factors. Although there are many cases in Japan where staff serve
the same financial institute for a long period, the frequency of reshuffles in the
workplace is higher than in the United States, and the process of producing soft
information related to lending is considered to differ accordingly. There are main
bank systems between large banks and large enterprises in Japan, and it is also
true between local financial institutes and SMEs. Although relationship lending is
considered as a method of lending in the United States, it must be considered as
a financial system m Japan.
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Berger and Udell (2002)では、貸出手法はtransaction lending-とrelationship
lendingの二つに大別され、さらにtransaction lendingは、 financial statement lending,






を収集させ、融資契約において弾力的な再交渉を可能にする(Boot [2000], Rajan [1998])。
また、貸出のアベイラビリティや貸出金利・担保などの貸出条件にリレーションシップは重







Boot and Thakor (1994)では、貸出金利はリレーションシップの期間が長くなると低





アメリカのデータを用いたPetersen and Rajan (1994, 1995)の実証分析では、リレー
ションシップの期間は貸出金利に影響を与えていないという結果であったが、 Berger and
Udell (1995)では、期間の長さは貸出金利を低下させるとしている。 Elsas and Krahnen
(1998)の分析では、ドイツの中小企業のデータを用いて、リレーションシップの期間は貸












銀行はどリレーションシップの期間が短いとするBerger et al. (2004)の分析とは異なる





















































Berger and Udell (2002)では、 4種類の貸出技術を挙げているが、わが国の現状では
貸出手法として4種類あるというのには違和感がある。むしろ棄議書では financial
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